





On the effect of continuing 「Basic physical fitness training」 in junior high ･ high school 
physical education lesson




  In the course of study of teaching in 2008,「Practice of Body Movement」was defined 
as a compulsory comprehensive area from elementary school first grader to high school 
third year.
  As background,「the tendency of the physical strength of the students to continue is 
still continuing」,「the polarizing of the exercise habits is progressing more and more」,
「the ability to familiarize themselves with the lifetime is not sufficiently raised」has been 
pointed out.
  Study the effect of continuing 「Basic physical strength (muscular strength ･ trunk) train-
ing」within the physical education lesson hours of the junior high ･ high school health and 
physical education department.
  In the comparison of the number of events and types, the majority of the 8 students 
participating in the research have been numerically improved.
  In this research「Basic physical strength (muscular strength ･ trunk) training」, al-
though some results were seen as a numerical value, in addition to the training events 
conducted in this study, there are other forms of basic physical strength and exercise 
ability I think that there is also a way of approach.








平成 10 年（1998 年）学習指導要領「体















平成 20 年（2008 年）学習指導要領にお
いて，体つくり運動が小学校１学年から 4
学年まで新たに取り入れられた。このこと
























１．宮城県小 ･ 中 ･ 高等学校体力 ･ 運動
能力調査報告書統計
宮城県では，宮城県教育委員会が中心と
なり，平成 15 年度（2003 年）から 10 年
間（2013 年まで）「みやぎの子どもの体力
･ 運動能力充実プロジェクト事業」が進め
られた。その中で，平成 23 年（2011 年）



































　　　（2010 年）と平成 24年度（2012 年）の結果概要









―』をテーマとして，小学校 ･ 中学校 ･ 高
等学校学習指導要領解説保健体育編「体つ
くり運動（体力を高める運動）」，先行研究
の宮城県小 ･ 中 ･ 高等学校 体力 ･ 運動能
力調査報告書統計，ＭＮ高等学校 2 年 5 組






















終了の 6 月初旬から 10 月下旬（夏期休業
中は部活動の活動時間内で，１日一回実施）






































握力向上 4 名 ･ 上体起こし向上 5 名 ･ 長座













ｍシャトルラン向上 6 名 ･50 ｍ走向上 6 名





◎ Ｓ高等学校 Ｓ . Ｓ（男子）
7 種目が向上となり，長座体前屈は現状
維持，低下種目はない。
◎ Ｓ高等学校 Ｏ . Ｋ（男子）
4 種目が向上となり，握力 ･ 反復横とび
･ ハンドボール投げは現状維持，長座体前
屈が低下となる。
◎ Ｉ高等学校 Ｓ . Ｋ（男子）
3 種目が向上となり，現状維持種目はな











◎ Ｉ高等学校 Ｆ . Ｒ（男子）
6 種目が向上となり，現状維持種目はな
く，握力 ･上体起こしが低下となる。




◎ Ｔ・Ｎ中学校 Ｗ . Ｍ（男子）
７種目が向上となり，現状維持種目はな
く，握力が低下となる。
◎ Ｍ・Ｎ中学校 Ｙ . Ｔ（男子）
７種目が向上となり，現状維持種目はな
く，握力が低下となる。
◎ Ｍ・Ｎ中学校 Ｙ . Ｒ（男子）
6 種目が向上となり，現状維持種目はな


























○ 中学生 ･ 高校生という発達段階の年齢
である。
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